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* * * 
Editorial by Commissioner 
Vanni d' Archirali 
Taken as a whole, the Single Market is working, even if there are pro-blems in a few specific areas. This is 
the key message the Commission 
conveyed to the Essen European Coun-
cil, together with a strong call upon the 
governments to fulfil their political 
commitments towards the single market 
with concrete action to effectively 
enforce it. 
The legal framework for completion of 
the single market, as set out in the 1985 
White Paper of the Commission, is now 
almost complete. No less than 95% of 
the legislation planned has been adopted 
and is in the process of being 
implemented. This achievement is all 
the more commendable given the fact 
that the measures successfully 
negotiated have entailed far-reaching 
changes in the legislation of Member 
States, e.g. the transitional VAT 
arrangements, the abolition of controls 
on capital movements, the liberalization 
of banking and insurance and the 
opening-up of public procurement. 
However, we need to reach urgently a 
final decision on the proposals still 
remaining on the Council's table, some 
of which are very important. 
The principal aim in the last two years 
has been to enable all these legal 
provisions to become fully operational, 
by ensuring first of all that the 
Directives concerned are transposed 
into national law in accordance with the 
timetable and requirements adopted by 
the Community. There are delays , in 
particular with regard to the imple-
mentation of rules in certain essential 
sectors such as public procurement, 
intellectual property and insurance. We 
have decided to present at every 
meeting of the Council a report on 
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implementation. Assessment of the 
conformity of national implementing 
measui·es with the requirements of Com-
munity legislation wi ll be a top priority for 
the Commission services in the coming 
months . 
Defining a methodology for the 
management of the single market has been 
another priority during this period. The aim 
has been to introduce machinery for 
monitoring the gradual completion of the 
sing le market , to identify the problems 
concerned, which are in some cases specific 
(e.g. mutua l recognition of different 
Member States' technical rules in non-
harmonised sectors), and to be in a position 
to respond to them by eliminating as 
quickly as possible any obstacles to the free 
movement of goods. In this respect , the 
network of contact points we have 
succeeded in bui ld ing up between all the 
competent departments within national 
administrations constitutes a series of crisis 
units able to take rapid action. 
However, if the system is to operate 
efficiently, business and citizens must be 
informed both of the opportunities offered 
by the single market and of their rights. To 
make everyone aware of the machinery of 
the single market and of the benefits it can 
bring is accordingly another aspect of the 
Commission's work which is given top 
priority. At the beginning of 1994, it was 
decided to organize an "I nternal Market 
Week" in every Member State. This had a 
twofo ld objective: above all to address 
citizens and entrepreneurs direct and 
inform them about the achievements of the 
single market and their impact on everyday 
life. Th is meant in particular answering 
every request for information or clari-
fication coming in on special te lephone 
hot lines. Secondly, it was for us an 
opportunity to put out feelers, to assess 
how the machinery we have introduced 
operates in practice and to become aware 
of the difficulties that still stand in the way 
of the free movement of goods, services, 
capital and peop le. Indeed, the fact that the 
legislative corpus of the single market has 
by now largely been adopted doe s not 
mean that nothing remains to be done. 
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It is important to recognize that the single 
market is a dynamic process, that it has yet 
to be completed, and that its success de-
pends to a large extent on the behavior of 
businesses and on awareness of the benefits 
it may bring both to consumers and to firms. 
Internal Market Weeks have already been 
held in all Member States, allowing much 
progress to be made towards these ob-
jectives. It is clear from our experience that 
information on the single market must 
continue to be a priority for the Com -
mission. With regard to technical 
standards, the Internal Market Weeks have 
given Commission a major new insight into 
the problems raised by Member States' 
failure to respect the princip le of mutual 
recognition. The cases put to us un-
fortunately revea l that , far too often, 
nationa l administrations stil l refuse to 
recognize the technical tests and standards 
applicab le in other Member States and, in 
so doing, create barriers to trade. This view 
was also confirmed by the studies curried 
out by different business associations 
(notably in Spain, Denmark, the 
Netherlands and Be lgium). The Com-
mis sio n is determined to improve the 
situation as soon as possible, first of all 
through greater transparency and 
exchanges of information between national 
administrations and the Commission 
services. A proposal for a Decision on 
exchanges of information on national 
measures derogating from the principle of 
the free movement of goods within the 
Community, which would define a frame-
work for such transparency, is currently 
before the Council. 
On the whole, however, the effects of the 
legislation are beginning to feed through to 
the marketplace and the firms are aware of 
the changes brought about. We have con-
ducted surveys, polling small and medium-
sized firms in particular, and the results show 
that the benefits are both substantial and 
quantifiable: quicker transport delivery times, 
less red tape when crossing borders, increased 
trade and competitiveness and, by the same 
token, an improvement in the goods and 
services on offer, in particular in the financial 
and insurance fields. 
Much can still be done, however, to take 
ful l advantage of the economic benefits of 
integration. The Community has in recent 
years been hard hit by its economic crisis 
and, as a French businessman so rightly put 
it , the single market cannot, on its own, 
persuade firms to invest if they simply have 
no desire to do so. The solution may lie in a 
joint strategy to boost growth and job 
creation within the economic system. This 
is the objective of the White Paper on 
Growth, Competitiveness and Employment 
adopted by the European Council, and I 
fee l that the first signs of an upturn are 
becoming increasingly clear. 
As to new developments , work has already 
begun with the countries of Central and 
Eastern Europe to help them to reorganize 
their economies on the basis of the 
European Union's sing le-market principles . 
Another area of activity concerns the 
information society, for which not only 
common technical standards will be 
required , but also a legislative framework 
based on the free movement of services and 
freedom of establishment for service 
providers, so as to ensure a single market in 
information society services. Technological 
development invariably entails adjustment, 
and the success of the single market will in 
part depend on being able to adjust to 
future developments. 
Over the last two years we have made 
serious progress and we can see the 
concrete results , even if they are only 
partial. During the course of 1996 , the 
Commission will undertake an in-depth 
study to evaluate the macro-economic 
impact of the single market. This study will 
include both the quantifiable effects for 
particular economic sectors and the 
adjustment measures that are necessary . I~ 
is therefore clear that the task is not yet 
over, and the stakes are high because the 
completion of the single market and the 
steady improvement in its operational 
effectiveness are crucial to the political 
credibility of the Union. 
Raniero Vanni d' Archirafi 
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DOSS I E R s p E c I AL 
Rapport de la Commission au Conseil Europlen 
sur le Marchi Unique 
Document presente par la Commission le 30 novembre 1994 
Bien que la s ituation soit satisfaisa. nte dans !' ensemble , des progres plus rapides et plus substantiels sur le plan 
du fonctionnement du marche unique sont 
necessaires. Dans son rapport de synthese 
sur le fonctionnement du marche unique en 
1994, la Comm ission europeenne estitne 
qu'au cours des prochaines annees ii faudra 
essentiel lement mettre I' accent sur: 
• la libre circulation des . personnes 
• l'etablissement d'un regime d~fint,tif 
de TVA 
• la suppression dys barrieres fiscales 
• la Uberalisaticm des secteurs de 
l' Cnergie. et des · telecommurii catiops 
• la mise en place de la societe de 
l'information 
• le developpement des reseaux 
transeuropeens 
;. • l'integration des objectifssociaux et 
environnementaux dans le marche 
unique 
• l'adaptation.des economies .des 
fEGC)aux exigences UU<H•"-l'-'H'-' 
Ce rapport a ete presente aux chefs d ' Etats 
et de gouvernements des Douze lors du 
Conseil europeen de Essen des 9 et I 0 
decembre. Dans ses conclusions, le Conseil 
a reconnu I ' importance du bon fonction -
nement du marche unique pour la 
credibilite de !'Union aupres de !'opinion 
publ ique et la necessite de poursu ivre Jes 
efforts pour que citoyens et entreprises 
puissent en retirer tous Jes benefices qu'ils 
sont en droit d' en attendre. 
1. Conclusions du Conseil europeen: 
"Le Conseil europeen souligne, en accord 
avec le rapport de la Commission, I 'im -
portance du marche interieur. ll faut 
main tenant veiller ii une application 
uniforme et eff'icace des reglementations 
en la matiere. 
Le Conseil europeen prend egalement acte 
de ce que le groupe de haul niveau de 
simplification leg islative et administrative 
(Groupe dit de dereglementation) a entanie 
ses travaux. Il souligne la necessite d'exa -
miner Les dispositions communautaires et 
nationales pou_r deceler les exces de regle-
mentation. Il invite le groupe a presenter un 
rapport d'ici ajuin 199S. 
Le Conseil europeen salue la resolution du 
Conseil du JO octobre 1994, qui vise 
notamment a eviter que Les petites et 
moyennes entreprises ne se heurtent a des 
entraves juridiques et bureaucratiques. 
Le Conseil europeen invite le Conseil et la 
Commission a poursuivre Les travaux sur 
Les dispositions legislatives re latives a la 
biotechnologie. Les resultats des travaux 
doivent tenir pleinement compte de la 
necessite d'assurer la protection de la 
sante et de l 'environnement ainsi que la 
comperitivite de l 'industrie europeenne "2• 
En ce qui concerne l 'Europe des citoyens: 
"Le Conseil europeen se feli c ite qu 'un 
accord politique soit intervenu sur Les 
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I ) Voir resu/tats du Conseil March e lnterieur (Groupe Molitor) p. 20 
2) Vair article sur la protection des inventions biotechnologiques p. 20 
modalites du droit de vote et d ' eligibilite 
aux elections municipales, qui viendra 
s 'ajouter au droit de vote dont disposent 
deja les citoyens de !'Union aux elections 
du Parlement europeen. ll part du principe 
que la directive sera adoptee par le Conseil 
avant la fin de l'annee encore". 
"Le Conseil europeen est preoccupe par le 
fair que la convention sur le controle des 
personnes !ors du franchissement des 
frontieres exterieures en vue de la creation 
d'un espace sans frontieres interieures, 
conformement aux dispositions du Traite, 
et de la libre circu lation des personnes 
n 'est toujours pas conclue. Il invite le 
Conseil Justice et Ajfaires lnterieures a 
faire en sorte que la convention soit signee 
avant la prochaine reunion du Conseil 
europeen, sous reserve qu 'une solution soit 
45 
4n 
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Etat de transposition des mesures du Livre Blanc 
Situation par Etat membre 
(au 28 novembre I 994) 
trouvee aux questions encore en suspens ". 25 
Le Conseil europeen a egalement invite les 
Etats membres a: 
"mener a tenne , s i possible avant la 
prochaine reunion du Conseil europeen, Les 
travaux relatifs aux reglements concernant 
la liste des pays tiers soumis a !'obligation 
de visa ainsi que le visa uniforme ". 
2. Rapport de synthese sur 
le marche unique en 1994 
Dans son rapport de synthese (le rapport 
complet devrait etre publie debut 1995), la 
Commission analyse Jes progres accom-
plis, mais aussi, au travers d'enquetes qui 
ont ete menees au cours de l 'annee 
ecoulee, la perception qu'en ont les 
citoyens europeens et Jes operateurs econo-
m i q ues. Enfin, Je s grandes lignes des 
actions prioritaires pour les annees a venir 
sont presentees. L'idee generale est qu'il 
ne suffit pas d'enoncer une fois pour 
toute des priorites, ma is q u' ii. faut 
s'attacher a poursuivre les efforts de 
maniere dynamique et constante dans un 
processus qui doit conduire a l'elimina-
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LE MARCHE UNIQUE AUX YEUX DES 
CITO YENS ET OPERA TE URS 
Les enquetes menees tendent a montrer que 
citoyens et entreprises commencent a 
ressentir largement de nombreux avantages 
de la mise en place du grand marche, meme 
s'ils mettent toujours en avant un certain 
nombre de problemes. 
E D EL UE 
• Corrrrmiii::at ion p::ttii;.11.;. 
Les avantages ressentis: 
* l 'eli mination des contr6les frontaliers 
pour Jes marchandises a permis d'ameliorer 
considerablement l'efficacite des services 
de transport et une reduction des couts et 
delais de livraison des marchandises dans 
toute !'Union; 
* I' en tree en vigueur de la legislation 
communautaire sur I' acces aux marches 
publics a permis a de nombreuses entreprises 
de decrocher de nouveaux contrats; 
* !'elimination des entraves fiscales a 
permis aux entreprises qui ont des activites 
transfrontalieres de realiser des economies 
considerables par la reduction des couts de 
transport, !'abolition du paiement par 
anticipation de la TV A sur les importations 
intra-communautaires et !'elimination des 
charges liees aux formal ites douanieres. 
Les petites entreprises se plaignent cepen-
dant du fait que le nouveau systeme leur 
impose des couts de comptabilite sup-
plementaires. 
* le systeme de reconnaissance mutuelle des 
professions commence egalement a donner 
de bons resultats, comme l'atteste le faible 
nombre de pJaintes aupres des autorites. 
Mais , les contacts directs avec les milieux 
interesses ont montre la aussi que certains 
problemes individuels peuvent etre difficiJes 
a resoudre. 
Les points les plus preoccupants: 
* !' incertitude juridi que qui decoule des 
retards importants de transposition et des 
differences d' interpretation des regles 
communautaires au niveau national. Dans 
certai ns cas, I' application trop bureau-
cratiq ue des regles communautaires au 
niveau national peut sembler maintenir des 
entraves la 0(1 son objet est justement de Jes 
eliminer. Les secteurs ou ces problemes se 
posent sont notamment les marches 
publics, la reglementation technique et Jes 
transports routiers. 
* la persistance apparente d ' entraves 
techniques aux echanges, en particulie r 
celles qui decoulent de la non-application 
du principe de reconnaissance mutuelle 
par les autorites nationales dans Jes do-
maines OU Jes legislations n ' ont pas ete 
harmonisees. Nombre de commer~ants et de 
fabricants s'inquietent du fait que ce 
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principe es t apparemment tres difficile a 
appliquer. 
fls evoquent en particulier des problemes 
concernant: 
- Jes vehicules routiers 
- les denrees alimentaires 
- les produits pharmaceutiques. 
Les entreprises relevent egalement le fait 
que les retards dans !'e laboration de normes 
europeennes devant assurer un fonction-
nement efficace des regles communautaires 
Jeur posent des problemes. 
* les entreprises eprouvent des difficultes a 
resoudre les problemes lorsque des conftits 
eclatent. Les procedures officiel les de 
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EN P 0 I NT DE M I R E 
Les paiements translrontaliers 
rlgis par une directive a partir de 1997 
- proposition de directive n° CEE/94/0242, COM(94)436 final du 18/11/94 
- proposee par la Commission europeenne le 19 octobre 1994 
L
a Commission europeenne a presente 
une proposition de directive qui 
obligera Jes banques europeennes a 
respecter un certain nombre de regles en 
matiere de paiements transfrontaliers: 
• les delais ne pourront pas depasser 
6 jours ouvrables; 
• Jes doubles prelevements seront 
interdits; 
• les frais deduits a tort devront etre 
rembourses 
• les paiements non aboutis devront etre 
integralement rembourses aux frais de 
la banque et avec interets. 
La proposition de directive devrait, en 
principe, entrer en vigueur fin 1996, mais 
tout dependra de la diligence avec laquelle le 
Conseil des ministres traitera ce dossier. En 
attendant, la Commission a done lance un 
appel aux banques pour qu 'elles montrent 
leur bonne volonte en anticipant Jes 
dispositions de cette future Joi europeenne. 
1. Principales dispositions de 
la proposition de directive 
* Delais maximum: 6 jours 
En !'absence de delai contractuel: 
- la banque du donneur d'ordre dispose de 
cinq jours ouvrables pour acheminer le 
paiement vers la banque du destinataire 
- la banque du destinataire doit veiller a 
ce que le paiement soit a disposition du 
destinataire dans un delai d'un jour 
ouvrable 
·du depart a I' arrivee, le delai ne peut done 
depasser six jours ouvrables. 
Si le de!ai contractuel ou fix e par la directive 
n 'est pas respecte, la banque du donneur 
d'ordre doit verser un interet a ce dernier. 
De meme, la banque du beneficiaire, doit 
elle aussi verser un interet a ce dernier en 
cas de depassement du clelai d'un jour. 
- le double prelevement est interclit 
La regle generale veut que ce soit l'etablis-
sement du donneur d'ordre qui est tenu 
pour responsable de tout dysfonctionnement 
• elle doit rembourser Jes frais deduits a tort 
par Jes banques intermediaires et en crediter 
le montant, a ses propres frais, a son client 
• le donneur d'ordre peut egalement deman-
der a sa banque de virer au beneficiaire le 
montant des frais deduits a tort, sans aucune 
deduction et aux frais de sa banque 
Tout etablissement intermediaire qui pre-
leve des frais supplementaires non autori-
ses doit en crediter le montant a l'etablisse-
ment du donneur d'ordre. Si c'est la banque 
du beneficiaire qui a indCiment preleve des 
frais, elle doit en rembourser le montant au 
beneficiaire a ses propres frais 
* Satisfait ou rembourse 
En ce qui concerne Jes virements "non-
aboutis", la banque du donneur d'ordre est 
obligee de rembourser a ce dernier le 
montant integral du virement plus les frais et 
majore d' un interet. La personne q ui a 
ordonne le virement dispose de vingt jours a 
partir de la date OU le paiement aurait clCi etre 
arrive pour demander un remboursement. 
II est stipule toutefois que Jes Etats mem-
bres peuvent autoriser des derogations aux 
regles de remboursement dans les cas de 
force majeure ou pour de s virements 
superieurs a I 0.000 ecus. 
* Information des clients 
La directive oblige egalement Jes banques a 
fournir des informations ecrites precises a 
leurs clients sur: 
- les delais 
- la maniere dont les frais sont calcules 
- Jes procedures de recours 
Apres !'operation, la banque doit fournir a 
son client une reference lui permettant 
d'identifier le paiement ainsi que le detail 
de tous Jes frais qui ont ete pen;:us. Dans le 
cas d' un virement pour lequel le donneur 
d'ordre a autorise qu ' une deduction soit 
pratiquee, le beneficiaire doit etre informe 
par sa propre banque de ce fait ainsi que du 
montant initial du virement. 
2. Mesures d'accompagnement pour 
Jes banques 
Lors des deux enquetes menees en 1993 et 
1994, Jes banques ont fait savoir qu'un 
certain nombre de dispositions les em-
pechaient parfois d 'effectuer correctement 
ce type de paiement, surtout pour de petites 
sommes (l 'enquete portait sur des virement 
de 100 ecus). C'est pourquoi la proposition 
de directive est accompagnee d' une serie de 
mesures destinees a faciliter le travail des 
banques. 
* Eclaircissement sur I' application des 
regles de concurrence 
En premier lieu, la Commission a presente 
un nouveau texte relatif a ]'application des 
regles concurrence aux paiements trans-
frontaliers 1 • La Commission y explique 
!'interpretation qu'elle entend donner aux 
regles de concun-ence en cas d' accords entre 
banques pour le partage des coOts des 
systemes ou la mise en commun d'infor-
mations a caractere technique , juridique, 
operationnel, etc . Seton la Commission, ce 
texte devrait repondre a la crainte exprimee 
par Jes banques de ne pas pouvoir echanger 
des informations sur les prix afin d'eviter 
Jes doubles prelevements et clarifie le fait 
que des accords interbancaires indispen-
sables a cet effet seront autorises. Ce texte 
va etre publie au Journal Officiel des Com-
munautes europeennes de maniere a ce que 
les banques puissent formuler eventuel-
lement des observations avant que la Com-
mission ne l'adopte definitivement. 
* Simplification administrative 
La Commission s'est engagee a examiner de 
quelle maniere ii etait possible d'harmoniser 
Jes procedures de declaration des paiements 
transfrontaliers aupres des banques centrales 
et d'exempter eventue ll ement les paie-
ments de moins de 10.000 ecus de cette 
declaration. II est egalement prevu d 'exa-
miner avec Jes parties interessees Jes moyens 
de realiser Jes progres dans le domaine de 
l'interconnexion des chambres de compen-
sation automatisees (CCA) qui traitent des 
virements au plan national. 
* Preparation au passage a la 
monnaie unique 
La Commission a convenu d'examiner avec 
Jes deux groupes consultatifs (groupe de 
developpement technique des systemes de 
paiement et groupe de li aison des utilisateurs) 
Jes moyens de bien preparer Jes systemes de 
paiements a I' introduction de l'ecu. 
* Cadre juridique plus clair 
La Commission va poursuivre Jes discus-
sions avec Jes experts juridiques des Etats 
membres, Jes representants des banques 
centrales et l'Institut Monetaire Europeen 
(IME), afin d'harmoniser le cadre juridique 
des paiements transfrontaliers, en particulier 
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l ' irrevocabilite du reglement pour les 
virements (une directive concernant l'iJTevo-
cabilite du reglement pourrait etre proposee 
en l 995). 
* Transparence des paiements "face a face" 
II est pre vu de demander I' a vis des deux 
groupes consultatifs sur Jes resultats d'une 
etude independante qui devrait etre terminee 
en juin 1995 et qui porte sur les informations 
a fournir aux clients en vue de !'utilisation 
des cartes de paiement pour Jes virements 
transfrontaliers (paiements "face a face") et 
d'evaluer Jes mesures de suivi appropriees. 
* Cartes prepayees: etude sur les 
implications 
Entin, la Commission a decide de lancer une 
etude sur Jes implications reglementaires 
pour !'U nion europeenne de !' utilisation des 
cartes prepayees, notamment eu egard a la 
stabilite du systeme bancaire , de la pro-
tection des consommateurs et de la promo-
tion de l'interoperabilite des services ban-
caires transfrontaliers. Les conclusions de 
cette etude seront diffusees apres qu 'elles 
auront e te discutees au sein des deux 
groupes consultatifs et de l'IME. 
3. Resultats de l'enquete 
Trois parametres ont ete controles !ors de 
l'enquete': le cout, la rapidite et la qualite 
des informations fournies aux clients . 
* Cout moyen: 25,4 ecus 
Un virement transfrontalier de 
100 ecus est facture en moyenne 
a 25,4 ecus dont: 
- frais de transmission: 22,4 ecus 
- commissions de change: 0,4 ecu 
- double prelevement: 2,60 ecus 
Les ecarts entre Jes frais demandes selon Jes 
Etats membres sont tres importants: au 
Luxembourg, le pays ou Jes banques sont Jes 
moins cheres, un paiement transfrontalier de 
I 00 ecus revient a I 15,75 ecus, contre 133 
ecus en France, le pays le plus cher. 
* Delais: les banques britanniques 
Jes plus rapides 
Les banques britanniques sont les plus 
rapides (2,98 jours en moyenne) avec Jes 
banques belges et irlandaises. Les plus 
lentes, sont Jes banques italiennes et portu-
gai ses, ma is dans I' ensemb le Jes delais 
restent raisonnables a quelques exceptions 
pres. 
Dans deux cas Jes delais d'execution ont ete 
de 21 jours et, dans le cas d'une banque, 
trois ordres de virement n'etaient pas arrives 
a destination 16 semaines apres que l'ordre 
de transfert avait ete donne ! 
L'enquete a montre egalement que les 
difference dans la rapidite d'execution entre 
"virements urgents" et "non urgents" 
etaient negligeables (3,89 jours contre 4 , 15 
jours) eu egard aux frais supplementaires 
demandes pour !'execution urgente (+2,59 
ecus en moyenne). 
* Transparence: aucune information 
ecrite dans I agence sur 2 
- seulement 14 % des agences visitees 
fournissaient des in formations ecrites 
completes: description des differentes 
methodes de virement disponibles, coOt du 
paiement, delai d'execution 
- dans 46% des agences vis itees, absolument 
aucune information ecrite n 'etait disponible. 
Pour toute information complementaire vous 
pouvez contacter: 
Alessandro Dona Tel: (322) 295 94 62 ou 
Marianne Sandel!Tel: (322) 296 16 61 
I) Communication relative a !'application des regles de concurrence au systemes de virements transfrontaliers. Reference: COM(94)436/Journal Officiel CE n°C222 du J 9/1 1/94 
2) Etude menee par Retail Banking Research Ltd. 
DGXVnews 
Pluralisme et concentration des mldias: 
une initiative pourrait voir le jour en 1995 
Document COM(94) 353 final 
L
a Commission a adopte le 5 octobre 
une communication sur les suites a 
donner au processus de consultation 
relatif au Livre vert "Pluralisme et 
concentration dans medias dans le marche 
interieur - Evaluation de la necessite d ' une 
action " . Le Livre vert avait identifie un 
certain nombre d'obstacles au marche 
interieur causes par la disparite des 
reglementations nationales sur la 
propriete des medias (T.V., radio, presse). 
Les regles visant a sauvegarder le pluralisme 
- regles encadrant I' acces a la propriete des 
medias en particulier en limitant le cumul , 
par une meme personne, de plusieurs medias 
- sont en effet tres differentes d ' un Etat 
membre a l' autre ce qui cree des restrictions 
aux principes du marche interieur, en 
particulier au niveau de la libre circulation 
des services (article 59 du Traite). Dans sa 
communication, qui constitue un rapport 
d' etape, la Commission presente les resultats 
de la consultation qui a eu lieu sur l ' oppor-
tunite d'une action au niveau communau-
taire ainsi que sur les differentes options 
envisagees dans le Livre vert. 
Pour rappel, les options du Livre vert 
etaient: 
- Option I: ne pas intervenir au niveau CE 
- Option II: recommandation visant a 
faciliter l'echange d'informations entre 
Etats membres 
- Option III: harmonisation des restrictions 
nationales a la propriete des medias par 
une directive 
Resultats de la consultation 
- Le Parlement europeen et le Comite Eco-
nomique et Social ont choisi !'Option III 
- Les milieux professionnels ont majori-
tairement rejete !'Option I et souhaitent 
un changement du cadre reglementaire 
actuel en matiere de propriete des 
medias. Les positions sont plus partagees 
sur la question du niveau (europeen ou 
national) auquel devrait intervenir ce 
changement. Le rapport du Groupe 
Bangemann sur la societe de !'informa-
tion a apporte une contribution utile en 
soulignant l' importance de realiser le 
marche interieur pour eviter le risque 
d'un accroissement des disparites 
nationales 
- L ' Option II ne semble pas justifiee au 
regard des Etats membres qui ont 
souligne \' absence de probleme d 'echan-
ges d ' informations relatives a la trans-
parence de la propriete des medias 
Analyse de la Commission 
Le processus de consultation mene pendant 
plus d'un an a permis de confirmer la realite 
des obstacles au bon fonctionnement du 
marche interieur dans le secteur des medias 
qui avaient ete identifies par le Livre vert. 
La consultation a souligne que la diversite 
des legislations nationales sur la propriete 
des medias a pour consequence d' empecher 
Jes entreprises du secteur de beneficier des 
opportunites de developpement offertes par 
l ' espace sans frontieres. 
Cette situation est paradoxale dans le 
contexte de la societe de ]' information, de la 
globalisation de l' industrie des medias et 
des nouvelles technologies de !'information 
qui exigent que Jes libertes du marche 
interieur soient pleinement mises en reuvre 
pour encourager Jes investissements et Jes 
mutations de ce secteur et creer une indus-
trie europeenne competitive capable de 
jouer son role essentiel dans le fonction-
nement des democraties. 
Suites a donner 
Etant donne qu'il s'agit d'un dossier com-
plexe qui demande une analyse detaillee, la 
Commission a decide d'approfondir encore 
davantage les questions relatives au contenu 
d ' une eventuelle initiative a l ' echelle 
communautaire. Deux etudes ont ete lan-
cees. Elles concernent: 
- la possibilite de recourir aux mesures de 
l'audience reelle pour fixer les seuils 
anti -concentration 
la definition du controleur d ' une 
entreprise de medias (qui est le 
"proprietaire" ?) 
Un questionnaire a ete envoye a toutes Jes 
parties interessees et, a Ja lumiere de cette 
consultation , une initiative pourrait etre 
presentee courant 1995. 
Pour tout renseignement complementaire, 
vous pouvez contacter 
Emmanuel Crabit I TEL: (322) 295 81 14 
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Semaines du Marchi lntlrieur: 
la Commission 8 I' Bcoute des 
citoyens et des entreprises 
D e mai a ctecembre 1994 , la Com-mission europeenne a organise dans tous Jes Etats membres des "Semaines du marche interieur" pour, d'une part, 
informer citoyens et entreprises sur le 
fonctionnement du marche unique et , de 
l ' autre, se mettre a l' ecoute des problemes 
ressentis sur le terrain. L'intense activite 
cteployee et l'interet suscite peuvent se 
mesurer aces quelques chiffres: 
- 106 colloques organises avec la 
participation de 259 conferenciers 
dans 33 villes 
- 13 Directions Generales mobilisees 
- ± 3.000 appels aux numeros verts 








Resultats des "Semaines 
Marche Interieur" 
D' une maniere generale, on peut dire que 
!' initiative a ete tres favorablement accueillie. 
La mobili sation massive des fonctionnaires 
europeens qui se sont deplaces de Bruxelles 
pour venir se rendre compte de la realite des 
choses sur le te1Tain a fo11ement impressionne 
le public. Les participants ont egalement ete 
frappes par le fait qu ' ils ont pu parler 
directement avec Jes fonctionnaires de la 
Commission . De son cote, la Commission a 
pu , grace a cet exercice, mieux identifier 
certains problemes. 
Les entreprises se plaignent essentiellement: 
Participants aux Conferences-Debats 
* des differences de taux d e TV A et 
d' accises , en particulier dans Jes regions 
transfrontalieres 
* du cout et de la lenteur des paiements 
transfrontaliers (un probleme surtout 
evoque par Jes P .M.E.) 
* de la bureaucratie supplementaire engen-
dree dans certains Etats membres par le 
systeme Tntrastat 
* du nombre excessif de reglements 
techniques nationaux qui sont crees , 
notamment dans Jes secteurs non harmo-
nises . U ne harmonisation de ces secteurs 








BE LUX IT 
* du non respect du principe de reconnais-
sance mutuelle dans Jes secteurs non 
harmonises par certains Etats membres. 
Les secteurs Jes plus cites sont la chimie, 
I' electronique, la construction electrique, 
la pharmacie et l'alimentation. Les pays 
ctesignes comme les plus "protect ion -
nistes" sont la France et 1' Allemagne, et 
dans une moindre mesure, l'ltalie 
* du manque d'ouverture veritable des 
marches publics (de nombreux reflexes 
protectionnistes subsistent) 
Les citoyens europeens se plaignent 
essentiel lement: 
* de la qualite et de la quantite des infor-
mations qui leur sont fournies sur l'UE et 
ses politiques: sauf dans quelques cas, 
comme au Danemark, ils ont fait savoir 
qu'il etait extremement difficile d'obtenir 
Jes informations necessaires aupres des 
autorites nationales. Ceci serait pa11iculie-
rement vrai dans Jes administrations du 
Sud de !'Europe, celles du Nord se mon-
trant beaucoup plus transparentes, dispo-
nibles et, par fa meme, proches du citoyen 
DGXVnews 
Appels aux N° Verts 
DK FR PT DE NL 
* de l' absence de collaboration entre les 
administrations nationales (par exemple, 
pas d'echange de documents) et du fait 
que certains fonctionnaires ig norent 
l' application des regles de fonction-ne-
ment du marche interieur. Les plaintes 
concernent surtout l'achat d'une automo-
bile a l'etranger: beaucoup de citoyens 
qui ont fait cette experience affirment 
qu'ils ne sont pas prets de recommencer 
car Jes autorites leur ont reclame souvent 
des documents difficiles a obtenir OU 
exige des contr6les techniques meme si 
le vehicu le avait ete regulierement ho-
mologue dans un autre Etat membre 
* de la persistance des contr6les aux 
frontieres sur Jes personnes 
* de l' absence d'une monnaie unique 
ll faut noter aussi que Jes citoyens euro-
peens sont souvent au courant des nou-
veaux droits que leur confere le marche 
unique, mais ignorent sont les formalites 
nationales a accomplir et a qui ils doivent 
s' adresser pour faire respecter leurs droits. 
GR IRL ES UK 
Les domaines essentiels pour lesquels le 
citoyen europeen reclame une meilleure 
information sont: 
- la reconnaissance mutuelle des dipl6mes 
- la reconnaissance des annees de travail a 
l'etranger 
- la liberte d'etablissement (titres de sejour, 
visas, etc. ) 
Suites a donner 
Raniero Vanni d' Archirafi: "Ces semaines 
demontrent, d'une part, !'engagement des 
operateurs economiques it identifier et 
resoudre rapidement route entrave qui 
subsisterait encore it la liberalisation des 
echanges de biens et services et, d'autre 
part, le fort interet des citoyens it conna/tre 
les nouvelles possibilites o.ffertes par le 
marche unique pour pouvoir en benejlcier 
quotidiennement. Nous donnerons suite it 
ces demandes: nous al/ons re11forcer notre 
travail de verification du fonctionnenient 
des regles du march€ interieur et ameliorer 
DGXVnews 
Appels aux N° Verts: par jour /ligne 
BE LUX IT DK 
l 'information pour le citoyen sur Les 
problemes qui Lui tiennent a ca:ur". 
Concretement: 
La Commission s'est engagee a verifier tous 
Jes cas specifiques de non reconnaissance 
mutuelle signales !ors des rencontres avec Jes 
entreprises. En outre, une proposition de 
decision etablissant une procedure 
FR PT DE NL GR 
d' information mutuelle sur Jes mesures 
nationales derogeant au principe de recon-
naissance mutuelle en !'absence d'harmoni-
sation au niveau communautaire est sur la 
table du Conseil (voir "Resultats du Conseil 
Marche Interieur" du 8/12/94 p. 20) 
Une proposition de directive pour 
resoudre le probleme des paiements trans-
fro n tali ers a ete proposee par la Com-
mission (voir article p. 9) 
IRL ES UK 
A noter: 
Trois "Semaines Marche Interieur" seront 
organisees en 1995 en Autriche, Suede et 
Finlande (Jes dates precises n'avaient pas 
encore ete fixees au moment ou DG XV 
News allait sous presse). 
Pour tout renseignement complementaire, 
vous pouvez contacter 
Daniele Dotto. TEL: (322) 296 27 01 
DG XV news 
Preparing the CEECs to Join the Single 
European Market 
The.quest ion of a pre-accession strategy for the Central and Eastern European Countries (CEECs) is one which is assuming a growing importance and 
one wh ich will, no doubt , be high on the 
agendas of all the institutions of the Union 
in the coming year. The backbone of the 
strategy will be the elaboration of a "White 
Paper" (DG XV is "chef de file" for the 
drafting of this White Paper). The White 
Paper is intended to help CEECs to develop 
an appropriate legislative framework and the 
infrastructure necessary to operate within 
the Single Market, building on the Europe 
Agreement signed with theses countries '" . 
The White Paper wi l l be a tool at the 
disposal of the CEECs so that they can 
establish thei r own priorit ies in a rat ional 
and coherent way, and so that the Com-
mission can better help in the process of 
approximat ion of laws by drawing up 
technical ass istance programmes that take 
account of these priorities. 
The White Paper wil l bring three additional 
element of value to the process of appro-
ximation of laws already begun within the 
Europe Agreements: 
* It will suggest measures which should 
be undertaken in a first phase of 
activities because they constitute a 
platform which has to serve as a basis 
for other measures which can be taken 
over in a second phase 
* It will identify for the CEECs the 
regulatory and supervisory 
structures without which legislative 
texts themselves cannot function. For 
example, in a particular sector, some 
form of surveillance authority or 
certification body may need to be 
established in order to give effect to 
the legislation. The White Paper 
will identify and describe this 
infrastructure 
* The follow-up to the White Paper 
will involve the creation of technical 
assistance for a range of activities, 
including the setting up of the 
necessary infrastructure for training 
in the priority areas 
Present state of play 
Preparatory work is already under way 
within the Commission. An important 
e lement of the White Paper is the 
identification of the priority areas within the 
Internal Market acqu is and that task is 
already in hand. 
A meeting between Comm ission services 
and representatives of the CEECs was held 
on 21 November at which the Commission 
outlined to the six associated countries the 
relationship between the White Paper 
exercise and the on-going work in the 
Committees of the Europe Agreements. It 
was stressed on that occasion that the White 
Paper wou ld not set any calendar for tasks 
to be completed, nor for any eventual nego-
tiations on accession. Equally, it wou ld not 
imply any engagements from the side of the 
six associated countries. 
The Commission now intends to proceed on 
a bilateral basis to gather information from 
each associated country separately, notably 
on its specific priorities and the elements of 
the infrastructure which are lacking in each 
country. This process should start at the 
beginning of 1995. 
It is env isaged that t hrough the various 
institutional mechan ism which already 
exist, such as the Internal Market Council 
and the Internal Market Advisory Com-
mittee, Members States will be fully 
informed and involved in the progress of 
*)Poland, Hungary, Slovakia, Czech Republic, Romania and Bu lgaria 
the work. At the stage of putting in place 
the infrastructure and assistance pro -
grammes which the countries themselves 
will have been invited to propose, the 
experience and resources of Members 
States in advising on implementation will 
be much needed. 
The Commission hopes to complete its 
work on the first phase, that is the 
publication of the White Paper, in time for 
the EU Summit at Cannes in June 1995. 
Thereafter individual timetables will be set 
by the associated countries themselves, if 
they so wish, for the next phase of technical 
assistance which will follow. 
Go ahead of the European Council 
At the Essen Summit, the European Counci l 
confirmed the central role the Internal Mar-
ket will play in the context of the pre-
accession strategy of Central and Eastern 
European Countries. 
In its conclusions, the European Council 
stated that: 
"The key element in the strategy to narrow 
the gap is the preparation of the associated 
States for integrat ion into the internal 
market of Union. 
The European Council requests the Com -
mission to submit a White Paper on this 
subject in time for its next meeting and to 
report annually to the General Affairs 
Council on the progress of implementation of 
the accession preparation strategy that has 
been adopted, in particular on the gradual 
adoption (~fthe internal market rules". 
For more information, p lease contact 
Bridget Czarnota 
TEL: (322) 296 06 04 
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Data Protection: 
Political Agreement in Council 
COM(92)422 final du 15/10/92 
A Political agreement was reached by the Internal Market Council on 8 December on the proposed Directive in the Field of data protection. 
Raniero Vanni d' Arch irafi welcomed this 
agreement which paves the way for a 
common position before the end of the 
year. The Council has given the permanent 
representat ives of the Members States 
(COREPER) the task of finalizing the text 
so as to allow fo rm al adoption of the 
common position at a forthcoming Council. 
The objectives of the Directive are as 
fol lows: 
remove obstacles to the free 
movement of personal data 
resulting from divergent national 
data protection laws 
- assuring for every individual 
whose personal data are processed 
in the Community an equivalent 
protection of rights, in particular 
the right of privacy, wherever the 
processing is carried out 
What the Directive sets out? 
The Directive (proposed in 1990 and 
amen ded in 1992) establishes common 
rules intended to avoid abuse of personal 
data and to inform data subjects of the 
existence of processing operations . T hese 
ru les will app li ed by those who collect, 
retain and transmit data in the context of 
their economic, administrative or asso-
ciated activities. 
It will equally guarantee to data subjects a 
right: 
- of access to data relating to them 
- to know the source of the data 
- to have inaccurate data corrected 
- to refuse the use of their data in certain 
circumstances 
- of redress where data is processed 
unlawfully 
The Directive also provides for a system of 
supervision by national authorities acting 
in complete independence and co-operating 
with one another when necessary. Finally 
the Directive includes provisions and a 
community system intended to avoid 
circumvention of the legislation where data 
are transferred to third countries. 
The Directive leaves Member States the 
necessary margins of manoeuvre in view of 
the multiplicity of areas in which it apply, 
and the long or more rece nt experience 
they have in this matter. In particular, the 
Directive provides specific exemptions 
regarding the press and the use of personal 
data fo r sc ientific or medicinal research. 
Once the Council has forma ll y adopted the 
common position, this will be transmitted 
to the European Parliament for its second 
reading and adoption according to the co-
decision procedure. 
A Corner Stone of the Information 
Society 
For M. Vanni d' Arc hirafi , this Directive 
represents "a niajor step forward for the 
protection of human rights in the European 
Union, because it will guarantee a high 
level of privacy protection for individuals 
in all the Member States. A the same time, 
the Directive will allow fi'ee movement of 
services, in particular those carried by the 
new information society services that the 
European Council at Corfou asked the 
Council of Ministers to approve the data 
protection Directive before the end of' 
1994, and I am therefore delighted that the 
Council has been able to satisfy this 
demand". 
"Ar a time when we are preparing the G-7 
summit on Information Society, the Com -
missioner added, the Council decision will 
confirm to our major partners in Canada, the 
US and Japan the importance that Europe 
attaches to the human rights dimension when 
developing new technologies". 
For more information, please contact 
Nick Platten 
TEL: (322) 295 98 62 
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1996 Report on the 
impact and effectiveness ol 
Internal Market legislation 
Th e impetus for the study came from the 
Member States, in the form of the Council 
Reso lution J 218192 of Decemb er I 992 
which stipulated, inter alia, that the Com-
mission should deli ver an overall analysis 
of th e impact and effec ti ve ness of th e 
Internal Market program during 1996. In 
particular, th e Commission is required 
(point JO): 
during 1996, to provide an overall 
analysis of the effectiveness of 
measures taken in creating the Single 
Market, taking particular account of 
promoting throughout the Community, 
a hamwnious and balanced develop-
ment of economic activities, sustainable 
and non~inflationary growth respecting 
the environment, a high degree of 
convergence of economic peiformance, 
a high level of employment and of 
social protection, the raising of the 
standard of living and quality of life, 
and economic and social cohesion, and 
solidarity among Member States. This 
analysis could, in addition, consider the 
impact on improving the competitive-
ness of European business in world 
markets. 
This request could be regarded as 
premature: firstly, the legislative and 
administrative framework for an Internal 
Market is still in the process of 
consolidati on (notab ly in terms of 
implementation at national level and the 
creation of appropriate management 
structures); secondly, economic operators 
are still in the process of adapting to a 
competitive environment which is in a state 
of flux. 
Nevertheless, as long as it does not claim to 
be anything other than an interim 
assessment, a thorough examination of the 
impact and effectiveness of Internal Market 
program can serve as a navigational aid to 
help steer Community action in this field. 
To this end, it is in the Commission ' s 
interest to comply wholeheartedly with the 
mandate imposed by the Member States. 
The latter, for their part, continue to mani-
fest a strong interest in the exercise. 
The study represents an occasion for the 
Commission to gather valuable feedback -
which has previously been unavailable - on 
the extent to which the Internal Market 
framework is functioning as foreseen, to 
identify how to gather such information on 
a regular basis in the future , and to help 
define new objectives for Community 
policy in this area. 
Although the responsibilities and political 
priorities of the EU are in constant 
evo lution , the realization of the four 
fundamental freedoms of the Rome Treaty 
remains at the heart of the Union. To some 
extent, the Internal Market program as 
mapped out in the 1985 White Paper is 
widely seen as the culmination of this 
process (although this perception ignores 
the dramatic progress achieved in the 
ear li er years of the EC' s existence and 
overlooks the considerable workload which 
remains to be tackled). 
The overall assessment and conclusions are 
to be presented in a final report prepared 
and drafted by the Commission. In order to 
col late the necessary data and background 
information, it will be necessary to 
commission a coherent package of pre-
paratory stud ie s where Commission 
services consider that they do not have 
adequate information concerning the 
situation in their particular area of 
responsibi lity . This background analysis 
will be collated in a single document which 
distils the essentia ls from each of the 
individual studies. 
Progress to date: 
With a view to completing most of the 
background research by 1995 , work has 
proceeded on a number of fronts from a 
provisional li st of some 30 studies: 
a. market studies 4 market studies wil l 
get underway in January J 995: Pharma-
ceuticals, food and drink machinery, 
textiles and clothing, insurance. Tender 
specifications for further markets studies 
have been published or are being 
finalized in collaboration with other 
Commission services. 
b. a series of studies on wider issues is 
being launched in parallel with the 
market studies: 3 studies will get under-
way in January 1995: Intra/Inter Indus-
try trade, foreign direct investment 
flows , and pan-European markets. Work 
has advanced on topics such as the 
abolition of fiscal and customs forma -
lities at internal frontiers, the realization 
of economies of scale, the effectiveness 
of measures to liberalize public pro-
curement. 
c. business survey a wide-ranging survey 
of business perceptions of the impact of 
Internal Market measures and corporate 
strateg ies within the single market is 
being organized. This survey is 
scheduled to take place in spring/ 
summer of 1995. 
For more information, please contact 
Alex Spachis 
TEL: (322) 295 74 60 
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AVANT p R E M I E R E 
Marchi lntlrieur: Les citoyens europlens 
plus confiants et optimistes qu' en 1993 
Sur base de deux sondages Eurobarometre 
menes, respectivement, en septembre 1993 
et 1994 aupres d'un echanti llon representatif 
de plus de 2.000 c itoyens europeen , la 
Commission europeenne a pu constater que 
!'opinion publique evolue favorablement par 
rapport a la realisation du marche unique. 
Seule ombre au tableau: les citoyens 
europeens sont plus nombreux qu'en 1993 a 
penser que la protection des consommateurs 
sera moins bonne avec le marche unique, 
une evolution negative qu ' il convient de 
signaler meme si la proportion de ceux qui 
pensent que la protection du consommateur 
sera meilleure sont majoritaires. 
DG XV News vous presente les 
resultats de cette enquete en avant 
premiere. Nous reviendrons sur les 
conclusions a tirer de cette enquete 
dans un prochain numero. 
Espoirs et craintes souleves par la 
realisation du marche unique 
En 1993, 46 % des citoyens europeens 
plac;aient de l' espoir dans la realisation du 
marche unique. Ce chiffre passe a 51 % en 
1994. La proportion de ceux chez qui la 
realisation du marche unique suscitait des 
craintes diminue quant a elle de 39 a 33%. 
Ce decalage positif se verifie dans tous les 
Etats membres sauf pour la France et le 
Portugal - ou !'opinion publique bouge peu 
et reste Iegerement craintive - et pour le 
Luxembourg (5 % de moins cote "espoirs") 
et l'Espagne (davantage de "ne sait pas"). 
* Les espoirs attendus de la realisation du 
marche unique sont pratiquement Jes memes 
qu'en 1993. ii s' agit essentiellement: 
- de faci liter les echanges commerciaux 
(91 % en 1994 contre 88% en 1993) 
- davantage de possibilites pour les 
entreprises (88 contre 87%) 
- de pouvoir travailler partout dans l'Union 
(86 contre 85% ) 
- de mieux se conna]tre/se comprendre 
(85% inchange) 
- de mieux resoudre les problemes 
ensemble (84 contre 86%) 
- de relancer l'economie (82% inchange) 
* Parmi Jes personnes chez lesquelles le 
marche unique provoque des craintes, trois 
themes perdent de I' importance: 
- la crainte du chomage 
(66% en 1994 contre 75 % en 1993) 
- la crainte du cout de la vie 
(65 contre 71 % ) 
- la crainte liee a )'immigration 
(60 contre 65%) 
Un seul theme augmente: la crainte de 
devoir payer pour Jes autres: de 66% en 
1993 a 69% en 1994. Les autres apprehen-
sions n' ont pas evolue en un an , Jes deux 
principales craintes restant que la realisation 
du marche unique rendra I'avenir plus 
incertain (75 %) et que la concurrence sera 
trop forte (75%). 
L'experience personnelle montre des 
changements positifs 
Si le nombre de personnes ayant perso-
nnellement remarque des changements 
depuis que le marche unique existe n'a pas 
varie en un an (35%), la part des change-
ments positifs perc;us a augrnente de 13% a 
16 % , tandis que celle des changements 
plutot mauvais est d iminue de 16 a 14%. 
Parmi Jes citoyens europeens ayant perc;u 
des changements, ils sont done aujourd ' hui 
plus nombreux a avoir une experience 
personnelle positive de la realisation du 
marche unique qu'une experience mal-
heureuse et ce decalage positif s ' observe 
dans tous les Etats membres. 
Libre circulation: 
peu de changements dans les faits 
La connaissance des libertes de circulation 
et d'etablissement a tres peu evolue depuis 
un an , passant simplement de 66 a 68 %. 
C ' est toujours au Danemark et aux Pays-
Bas que I' on croit le plus difficilement que 
Jes citoyens europeens peuvent aujourd'hui 
circuler et s'installer librement partout dans 
!'Union et la situation n'a pas evolue par 
rapport a 1993: 44% (contre 39% en 1993) 
des Danois et 45 % (inchange) des Neer-
landais pensent que les citoyens de !'Union 
ne peuvent pas voyager et s ' installer libre-
ment dans un autre Etat membre. 
L ' opinion publique attache une grande 
importance a la libre circulation des 
personnes: 72 % (70% en 1993) estiment 
que tant que cette libre circulation ne sera 
pas assuree, I 'Europe ne sera pas vraiment 
unie. 
* Les citoyens europeens ont egalement ete 
interroges sur Jes controles d'identite 
qu ' ils ont eu a subir au passage des fron-
tieres entre les Etats membres lors de leurs 
deplacements. En recalculant ces taux de 
contro le sur la base des "entrees dans un 
Etat" , la Commission a pu etablir qu' en 
moyenne, le taux de controle est passe de 
12% en 1993 a 13 % en 1994. 
- Les pays les "plus controleurs" sont la 
Grande-Bretagne (35 a 39% ), le 
Danemark (28 a 30%), l'Italie ( 18 a 
24%) et la Grece (41 a 26%) 
Les pays du Benelux sont classes parmi 
les moins contrOleurs, ainsi que 
I' Allemagne avec toutefois un taux en 
hausse par rapport a I 993. 
L' Espagne, la France et le Portugal se 
situent tout trois dans la moyenne de 
1 I a 13% des passages controles. 
* Quant aux controles des bagages, ils ont 
baisse de 2,5% en 1993 a 2,3 % en 1994. 
Seule la Grece affiche un taux de controle 
eleve ( 13% ), ma is toutefois en baisse par 
rapport a 1993 (29%). En tout cas, !' absen-
ce des controles des bagages n'incite pas 
veritablement les Europeens a faire du 
shopping dans un autre Etats membres: 
seuls 28% sont plus tentes qu'avant d'ef-
fectuer des achats a ]' etranger. 
A noter aussi que si plus de 50% des per-
sonnes interrogees estiment que la sup-
pression de ces controles offre des con-
sequences avantageuses - comme un plus 
grand choix de produits, des transports de 
marchandises plus rapides ou la possibilite 
d'acheter des produits moins chers -, ils 
sont toujours tres nombreux a en sou ligner 
Jes risques (produits non conformes aux 
normes de securite ou de qualite, condi-
tions de vente pas toujours claires, etc.) et 
desavantages (difficultes de regler des 
problemes eventuels, problemes d ' echan-
ges OU de reparation, etc.). 
Un Europeen sur trois pret a 
s'assurer dans un autre Etat membre 
37% des personnes inten-ogees ont declare 
qu ' elles seraient interessees a faire appel a 
un assureur, un architecte ou une agence de 
voyage etabli e dans un autre Etat membre. 
La situation reste inchangee par rapport a 
1993 dans tous Jes Etats membres, sauf en 
Irlande (chute d ' interet de 40 a 27%) qui 
vient rejoindre la Grece (25 %), le pays 
moins interesse par l' appel a des services 
exterieur. Le nombre de citoyens qui 
pensent que cette possibilite de faire appel 
a des services dans un autre Etat membre 
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va ameliorer le choix, la qualite et le prix 
des services est en augmentation , tandis 
que ceux qui pensent qu'il s'agit d'un desa-
vantage a diminue. 
S ' agissant des prestataires de services, 80% 
au lieu de 75 % en 1993 des citoyens euro-
peens pensent que la liberalisation est une 
bonne chose pour eux. 
Impact sur la protection des consom-
mateurs: evolution negative 
Concernant !'influence du marche unique 
sur la protection des consommateurs, le 
nombre de personnes qui pensent qu'elle 
sera negative est passe de 34 a 38% entre 
1993 et 1994. La balance est toujours en 
faveur de ceux qui pensent que l'impact 
sera positif ( 46% en 1994 contre 45 % en 
1993), mais c'est la premiere fois qu ' une 
evolution negative est enregistree dans ce 
domaine. La aussi les evolutions sont tres 
contrastees d ' un Etat membre a l' autre: 
- en Allemagne et au Danemark, deux 
des trois pays qui etaient deja negatifs en 
1993, la situation s ' est encore deterioree 
en 1994, tandis qu ' aux Pays -Bas, elle 
s' est legerement amelioree 
- en Espagne , au Luxembourg et en 
Grande-Bretagne !'opinion publique a 
evolue defavorablement au point qu'elle 
est devenue legerement negative dans ce 
dernier pays 
- en Belgique, Irlande, Portugal et en Italie 
Jes opinions favorables ont progresse, 
tan dis qu ' en France, les deux opinions 
ont progresse (ce sont surtout les indecis 
qui diminuent) , mais la tendance reste 
favorable. 
Travail, etudes OU retraite dans un autre 
Etat membre: 59 % d 'interesses 
Trois nouvelles questions ont ete 
introduites dans le questionnaire de 1994 
pour conna!tre l ' interet des Europeens a 
travailler, etudier ou se retirer dans un autre 
pays de l'Union: 59 % sont interesses a 
quitter leur pays pour au moins une de ces 
trois raisons. Le travail est le motif 
d ' expatriation le plus frequent (44%), su ivi 
par Jes etudes (40%), la retraite venant en 
troisieme position avec 32% des suffrages. 
A noter toutefois d ' importantes disparites 
se lon Jes Etats membres: 52% des Alle-
mands et 54% des Grecs ne sont pas prets a 
quitter leur pays pour aucune des trois 
raisons. 
Pour plus d'"informations, contactez 
Daniele Dotto 
TEL: (322) 2962701 
E 
Improving the Application 
of EC Law: Commission 
Launches Survey of Lawyers 
Asurvey to assess training in Community law amongst lawyers and access to 
information on Community law has been 
launched by the Commission. The Com-
mission's questionnaire , which has been 
sent to a representative sample of lawyers in 
all Members States , aims to gather 
information on the training of lawyers in 
Community Law, the extent and the quality 
of information currently availab le on 
Commu nity law. The result of the survey 
(more than 2000 responses already received) 
will be used by the Commission to analyse 
the difficulties encountered by lawyers 
app lying Community law at national level. 
This analysis will in turn be presented to a 
Group of Experts (comprising magistrates, 
judges, lawyers and academics from each 
Member State) which is meeting in January 
1995 to advise the Commission on its 
proposals for a joint Plan concerning 
dissemination of knowledge of Community 
law and training the legal profession in 
Community law. "Our aim is to ensure that 
in practice, whatever the procedures applied, 
businesses and consumers can turn to 
national courts throughout the EU to enjoy 
the protection of Community law'', said 
Commissioner Raniero Vanni d' Archirafi. 
For more information, please contact 
Philippe Yan Amersfoort 
TEL: (322) 296 93 53 
The Commission withdraws 
Proposed Directive on 
Pension Funds 
The European Commission agreed on 7 December, on the initiative of Com-
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missioner Raniero Yanni d' Archirafi, to 
withdraw the proposal for a Directive on 
freedom of management and investment of 
pension funds and to publish a com-
munication in the EC's Official Journal 
concerni ng the Commission's inter-
pretation of the applicabi lity to institutions 
for retirement provision of EU Treaty rules 
on freedom to provide services and free 
movement of capital. The Commission will 
now undertake a comprehensive review of 
the proposal taking account of the dis-
cussions held in the Council of Ministers 
and the Treaty rules. 
For more information, please contact 
Ron Goldby 
TEL: (322) 295 17 49 
Protection des inventions 
des inventions 
biotechnologiques: Report 
La premiere reunion de la procedure de conciliation s'est tenue le 28 novembre 
1994. Le Conseil y a confirme que l'amen-
dement 3 n'etait pas acceptable car ii aurait 
pour effet d'induire une regression dans 
l'environnement legislatif des inventions 
biotechnologiques: des inventions breveta-
bles aujourd'hu i ne le seraient plus dans le 
futur. Le Parlement europeen a souligne 
qu ' il etait important d'aboutir a un compro-
mis integrant les elements essentiels de sa 
position. Le Conseil et le Parlement euro-
peen ont done convenu de se revoir et 
d' echanger de nou velles formulations de 
textes destinees a mieux prendre en compte 
les idees exprimees a ! 'occasion de la 
premiere reunion du Comite de conci-
liation. Etant donne le temps necessaire 
pour la mise au point des textes du 
Parlement europeen, la deuxieme reunion 
du Com ite de conciliation, initialement 
prevue le vendredi 9 decembre 1994, a ete 
repartee au mois de janvier 1995. Compte 
F 
tenu du fait que le Conseil et le Parlement 
europeen se mettront tres certa inement 
d'accord pour prolonger de deux semaines 
le delai de six semaines dans lequel le 
projet commun doit etre elabore, la date du 
24 janvier 1995 est la Ii mite ultime a 
laquelle le projet commun devrait etre 
adopte. 
Commission withdraws its 
Proposal on Company Tax 
The draft Directive on the abo lition of deductions at source on interest and 
roya lty payments between parent com-
panies and their subsidiaries in different 
Member State was withdrawn by the 
Commission at its meeting on November 
30. Introduced four years ago, the proposal 
remains blocked at the Counci l due to 
opposition from some Member States. A 
new proposal is going to be prepared by the 
new commissioner in charge of Internal 
Market and Taxation , Mario Monti. 
Resultats du Conseil 
Marche lnterieur du 
8/12/94 
Protection des donnees: accord 
politique/position commune avant fin 94 
La proposition de directive relative a la 
protection des personnes physiques a 
l'egard du traitement de donnees a caractere 
personnel (voir details p. 16) a fair l'objet 
d'un accord politique des Douze. Les 
representants des Etats membres ont ete 
charge de finaliser le texte en vue de I' adop-
tion d'une position commune avant la fin de 
I' an nee. Les precisions et amenagements au 
texte apportes !ors du Conse i I sont Jes 
suivants: 
- Jes traitements du son et !' image sont en-
dehors du champ d'application de la 
directive s'ils sont faits a des fins de 
securite publique. L'audiovisuel et la 
presse ecrite doivent beneficier de 
dispositions particulieres 
- la periode transitoire pour que Jes 
operateurs mettent leurs fichiers manuels 
en conformite avec les dispositions de la 
directive est portee de I 0 a 12 ans 
- les Etats membres ont la possibilite de 
restreindre I' acces aux donnees lorsque 
les traitements ne portent manifestement 
pas atteinte aux droits des personnes (ii 
s'ag it de travaux de recherche et de 
statistiques) 
- une large marge de manceuvre est laissee 
aux Etats membres pour fixer les 
modali tes aptes a concilier liberte 
d'expression pour la presse et protection 
de la vie privee 
- Jes Etats membres sont egalement seuls 
juges pour determiner Jes traitements 
susceptibles de presenter des risques 
particuliers et qui devront faire I' objet 
d'un examen prealable a leur mise en 
ceuvre. 
Libre circulation des marchandises: 
progres en vue 
Le Conseil a eu un debat sur la proposition 
de decision etablissant une procedure 
d'information mutuelle sur les mesures 
nationales derogeant au principe de libre 
circulation des marchandises et un progres 
substantiel est en vue. Seulement les Pays-
Bas ont oppose une reserve de principe sur 
cette mesure, estimant qu'elle provoquerait 
des charges bureaucratiques trop impor-
tantes. Un premier questionnaire a ete 
envoye aux Etats membres pour verifier 
I' etat de la situation et Jes reponses sont 
attendues pour le 15 janvier. Une etude 
plus poussee est prevue pour le mois de 
mars. Le Conseil disposera alors des 
elements essentiels pour se prononcer. Pour 
rappel, l ' objectif de cette proposition est 
d'apporter une plus grande transparence a 
la mise en ceuvre de !'article IOOB du 
Traite, en particulier dans le cas ou un Etat 
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membre applique des exceptions au prin-
cipe de la reconnaissance mutuelle des 
mesures nationales. 
Paiements transfrontaliers: une priorite 
de la presidence frarn;aise 
M. Vanni d' Archirafi a presente une 
communication intitulee "Transferts de 
fonds dans I 'Union europeenne: transpa-
rence, qualite d'execution et stabilite". 
Plusieurs Etats membres se sont felicites 
cette initiative de la Commission et la 
France a annonce qu'elle fera de ce dossier 
une de ses priorites sous presidence du 
Consei l des ministre au I er semestre 1995. 
La communication est accompagnee de 
deux textes: une proposition de directive 
visant a ameliorer l'efficacite des paie-
ments transfrontaliers et un projet de com-
munication relatif a )'application des regles 
de concurrence aux systemes de virements 
transfrontaliers (voir article p. 9). 
Brevets communautaires: le Conseil 
souhaite un accord rapide 
Le Conseil a adopte une declaration afin de 
relancer le processus de ratification et 
d'accelerer l'entree en vigueur de I' Accord 
en matiere de brevets communautaires 
signe en 1989. Dans cette declaration, les 
Etats membres "expriment la conviction 
que Les d~fficultes rencontrees jusqu 'a 
present par certains Etats signataires 
peuvent etre surmontees et expriment le 
ferme espoir que L 'entree en vigueur de 
!'Accord pour !'ensemble des douze Etats 
signataires est possible". 
Fonctionnement du marche interieur: 
rapport de la Commission 
En presentant le rapport de synthese sur le 
fonctionnement du marche interieur (voir 
dossier special p. 3), M. Vanni d' Archirafi 
a souligne que des problemes subs istent 
dans des domaines particuliers et que le 
cadre legislatif n' est pas encore comp let: 
12 directives attendent encore d'etre adop-
tees, dont celle concernant la societe euro-
peenne qui est particulierement importante, 
a indique le commissaire. En ce qui con-
cerne la transposition (chaque Etat membre 
a rec;u un rapport detaille a cet egard), les 
progres realises cette annee sont moin-
dres et in suffisants , a estime M. Vanni 
d' Archirafi. Selon Jui , un effort additionnel 
est "absolument indispensable" pour acce-
lerer les transpositions surtout dans les 
secteurs de la propriete intellectuelle , des 
marches publics et des assurances ou les 
retards sont Jes plus importants . II a 
egalement souligne que la verification 
qualitative des transpositions a fait appa-
raltre des problemes, notamment dans le 
secteur des marches publics. Au total, 
4.112 cas d'infractions au droit commu-
nautaire ont ete instruites par la Com-
missionont en 1994 dont 44% concernaient 
le marche interieur, y compris les pro-
blemes de transposition. Enfin, le commis-
saire mis en exergue les enseignements 
tires des "Semaines du marche interieur" 
(voir details p. 12). 
A noter que le Portugal a presente un 
memorandum Sur Ja dimension locale du 
marche interieur (necessite de soutenir des 
initiatives au niveau local pour creer des 
emplois, developper des P.M.E., promou-
voir des produits et services locaux, favo-
riser le tourisme, etc.) et a demande a Ja 
Commission et au Conseil d'approfondir la 
reflexion ace sujet. 
Simplification legislative et 
administrative: rapport avant juin 95 
M. Vanni d ' Archirafi a presente un rapport 
succinct sur l 'etat des travaux du Groupe 
d'experts independants ("Groupe Molitor") 
charge d'examiner les incidences de la 
legislation communautaire et nationale sur 
l'emploi et la competitivite de J'economie 
europeenne. Le Groupe etudie en parti -
culier Jes possibilites d'eliminer Jes charges 
legales et administratives qui pesent sur Jes 
P.M.E. Une large consultation avec les 
organisations professionnelles des 
employeurs, Jes syndicats et Jes associa-
tions de consommateurs est prevue, apres 
quoi, le Groupe presentera son rapport 
avant juin 1995. 
Information society: a stable regulatory 
framework is needed 
M. Yanni d' Archirafi stressed the crucial 
importance of a clear and stable regulatory 
framework to ensure that there is a single 
market for serv ices using the information 
superh ighways. If the consi derable 
investments necessary for the information 
society are to be commercially viable, it is 
essential that the information soc iety can 
take advantage of the economies of sca les 
an EU-wide market offers . An efficient 
application of the Treaty's existing rules, 
notably the. fundamental rights to free 
movement of services between Member 
States and freedom of establishment for 
service providers, precludes the need for 
interventionist EU legislation in this field, 
said the commissioner. New initiatives can 
therefore be limited to a few specialized 
fields where the Bangemann Group report 
recognized EU coordination was necessary 
(such as data protection, see article on 
p. 16) , data base protectio n and other 
intellectual property rights such as 
protection of encrypted signals or media 
ownersh ip (see article p. 11). 
Autres sujets: 
* rapprochement des legislat ions des 
PECO: presentation des grandes lignes du 
Li vre blanc ( voi r artic le detai lle p. 15) 
* Redevances a I' Agence europeenne des 
medicaments: dossier transmis au 
COREPER dans le but d'adopter le 
reglement avant la fin de l 'annee 
* Substances dangereuses: adoption de la 
directive a la majorite qualifiee (Allemagne, 
Danemark et Pays-Bas ont vote contre) 
* Instruments de mesure: en reponse a un 
memorandum de I' Allemagne, la Commis-
sion a annonce qu'elle presenterait une 
proposition de directive vers la fin de 1995 
* Securite des occupants des autobus et 
autocars (en cas de feu): adoption d'une 
position commune sur la directive 
Pour toute information complementaire 
concernant ce Consei I Marche Interieur, 
vous pouvez contacter 
Jacques Vantomme I TEL: (322) 295 49 33 
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Dossiers ii suivre dlbut '95: 
Parmi Jes priorites de Ja DG XV, Jes dossiers susceptibJes d'etre 
examines sous presidence fran~aise sont Jes suivants: 
- application de la legis lation marche 
interieur et sanctions 
- procedure d'information artic le lOOB 
- copie privee 
- societe europeenne 
- marches publics 
- communication sur l'interpretation des 
legislations CE 
- Livre Blanc sur le rapprochement des 
legislations des PECO 
- libre circulation des personnes 
- suites a donner a l'affaire de la BCCI 
- schemas d'investissement ou de 
compensation 
- protection des donnees a caractere 
personnel 
- protection des bases de donnees 
- protection des inventions 
biotechnologiques 
- protection des dessins et modeles 
- societe de ]'information 
- Li vre Vert sur Jes transactions 
commerciales 
Publications sur 
le Marchi Unique 
- The Single European Market: 
Centralization or Competition among 
national rules , The Royal Institute of 
International Affaires, 1994 
- Resolution and report of the conference of 
the Ministers for Economic affairs of the 
German "Lander" on the implication for 
business of the transitions to the Single 
market, German "Lander", March 1994 
- Statement: The Internal Market, a 
balance sheet, BEUC, 14 avril 1994 
- European Business Survey, Grant 
Thornton International Business 
Strategies Ltd, May 1994 
- Single Market Compliance Unit: 
breakdown of detailed cases, Depa11ment 
of Trade and Industry ; May 1994 
- Rapport: achever la realisation d'un vrai 
marche unique pour renforcer nos 
entreprises, CNPF, juin 1994 
- Areas where Technical Barriers appear 
to exist, Department of Tourism and 
Trade (Dublin), 20th July 1994 
- Report: Road freight transport in the 
single European Market, Committee of 
Enquiry, july 1994 
- Enquere: "Marche interieur europeen: ou 
en est-on?", Federation des Entreprises 
de Belgique, septembre 1994 
- Conference on Technical Barriers to 
Trade in Europe, Danish Ministry of 
Business and Industry , 13 september 
1994(Copenhaguen) 
- A vis sur le rapport annuel sur le 
fonctionnernent du rnarche interieur, 
Comite Economique et Social , 14/15 
septembre 1994 
- Non-Tariff Barriers in the European 
Union, Eurochambres, octobre 1994 
- Enquete: "Europe, mode d'emploi", 
Direction Generale Provence-Alpes-
C6te d'Azur, mai-octobre 1994 
- Ligne ouverte pour !'identification des 
problemes des entreprises espagnoles 
dans le marche unique, Ministere du 
Commerce et du Tourisme, octobre 
1994 
- Rapport: enquete sur le fonctio nnement 
du marche unique, VNO-NCW (Pays-
Bas), decembre 1994 
For more informations, please contact 
Daniele Dotto 
TEL: (322) 296 27 0 l 
DE R N 
Droit de vote 
aux 81ections 
municipales 
La proposition de directive sur le droit de 
vote et d'e ligibilite aux elections muni -
cipales a ete adoptee par le Conseil Affaires 
Generales du 19 decembre a Bruxelles. 
Grace a cette directive, tout citoyen euro-
peen pourra desormais participer active-
ment a la vie politique du pays dans lequel 
ii reside, meme s'il a la nationalite d'un 
autre Etat membre. II aura le droit de voter 
et de se porter candidat aux elections muni-
cipales de son pays de residance. Cette di-
rective est cruciale dans la mesure ou elle 
traduit dans Jes faits la notion de citoyen 
europeen en mettant fin a la discrimination 
auparavant operee entre nationaux et non-
nationaux . 
Reference: COM(94) fin al, du 28 fovrier 
1994 
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Mario Monti: 
Un economiste renomme en charge 
du Marchi lntlrieur 
Au sein de la nouvelle Commission de 
Jacques Santer, c'est Mario Monti (51 ans) 
qui sera responsable du marche inteneur. Son 
portefeuille comprendra egalement Jes 
services financiers , la douane et la fiscalite. 
Docteur en sciences economiques et commer-
ciales, M. Monti a ete professeur d'economie 
a l'Universite Bocconi de Milan avant d'en 
devenir le recteur en 1989 et le president en 
1994. Fondateur du "Centre d' Economie 
monetaire et financiere Paolo Baffi" a l'Uni-
versite Bocconi, M. Monti est aussi celui qui 
a preside le groupe de travail pour la prepara-
tion de l'Italie au Marche lnterieur de 1988 a 
1990 et il etait membre du "Macroeconomic 
Policy Group" etabli par la Commission et le 
CEPS de 1985 a 1986. 
11 a egalement participe a de nombreuses 
activites dans le domaine des politiques 
economiques a !'echelon national et inter-
national: 
rapporteur du Comite du Tresor sur la 
protection de I' epargne ( 1981) 
president du Comite du Tresor sur le 
syste\1'1e financier (1981 -82) 
membre du Comite pour la redaction de 
la loi !Sur la concurrence (1987-88) 
membre du Comite du Tresor sur la 
dette publique ( 1988-89) 
membre du Comite du tresor sur la 
reforme de la Loi bancaire ( 1989-91) 
membre du "Comite Roll" sur l' inde-
pendance de la Bank of England (1992) 
Parmi ses autres fonctions, on peut noter 
qu ' il est l'editoriali s te economique du 
"Corriere della Sera" depui s 1978, membre 
du Conseil d ' administration de la Banca 
Commerciale ltaliana, du Comite Internatio-
nal du Groupe Paribas , du Comite interna-
tional de Nippon Telegraph and Telephone, 
du Comite international de Bank Austria et 
de la Congregation des Conservateurs de la 
Biblioteca Ambriosana. 
M. Monti est egalement !'auteur de nom-
breuses publications a caractere economi-
que. II est marie et pere de deux enfants. 
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